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Fig. 1. CT revealed an internal inhomogeneous
mass in the right kidney.
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Fig. 2. MRI revealed a mass which had a capsule in
the right kidney.
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A 72-year-old woman was referred to our hospital with complaints of macro-hematuria. The
radiographic evaluation including computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI)
suggested it to be renal cell carcinoma (RCC) in her right kidney. She underwent laparoscopic
nephrectomy. We diagnosed her with renal cell carcinoma associated with Xp11.2 translocation/TFE3
gene fusion, based on pathological ﬁndings and break apart of transcription factor E3 (TFE3)by ﬂuorescence
in situ hybridization. She was free of recurrence at 8 months postoperatively.
(Hinyokika Kiyo 62: 411-414, 2016 DOI: 10.14989/ActaUrolJap_62_8_411)
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緒 言




に FISH 法が有用であった Xp11.2 転座腎細胞癌の 1
例を経験したので報告する．
症 例
患 者 : 72歳，女性
主 訴 : 肉眼的血尿
既往歴 : アスピリン喘息，下肢静脈血栓症，脂質異
常症
現病歴 : 2015年 2月肉眼的血尿が出現したため近医
内科受診後，精査目的に当科紹介となった．





尿検査所見 : pH 7.0，蛋白（1＋），赤血球 100 以
上/HPF，白血球 5∼9/HPF，尿細胞診 class II
画像検査所見 : 腹部超音波検査で右腎に内部不均一
で一部血流のある腫瘍を認めた．腹部 CT では右腎中
下極腹側に境界明瞭な 58×55 mm の内部濃淡不整を
示す充実性腫瘤を認めた（Fig. 1）．リンパ節，肺，肝
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Fig. 3. Surgical specimen. The renal cell tumor






Fig. 4. Microscopic ﬁndings revealed acidophilic
cells papillary increased (a) and epithelial
cell which had clear cells increased (b) on
HE staining.
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Fig. 5. FISH revealed break apart of TFE. Dis-










手術所見 : 2015年 3月全身麻酔下に左半側臥位で腹
腔鏡下右根治的腎摘除術（経腹膜到達法）を施行し
た．手術時間は 4時間52分，出血量は少量であった．














カーである CD10 陽性であった．TFE3 免疫染色は陰








Xp11.2 転座腎細胞癌は，2004年の WHO 分類1)に
初めて掲載された稀な組織型の腎細胞癌である．
Xp11.2 を切断点とする染色体転座と，それに基づく
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